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Selvi Rahmadani,(2019): Students’ Grammatical Awareness in Reading 
Narrative Text at the Eleventh Grade of State Senior 
High School 1 XIII Koto Kampar. 
 
The aim of this research is to find out students’ grammatical awareness in 
reading narrative text at the second year students of SMAN 1 XIII Koto Kampar. 
The design of this research was descriptive quantitative with 56 students as the 
sample out of 138 students of State Senior High School 1 XIII Koto Kampar. To 
collect the data the researcher used reading test with high validity and reliability. 
Based on the analysis, it can be concluded that the students’ grammatical 
awareness was categorized into high level. From fourth aspects of grammatical 
awareness in reading narrative text there are two dominant aspects a found in this 
research. The highest awareness both in magic mirror story and malin kundang 
story was “direct speech” and the lowest awareness was “action verb”.  

















Selvi Rahmadani,(2019): Kesadaran Tata Bahasa Siswa dalam Membaca 
Teks Narrative di Kelas Sebelas Sekolah Menegah 
Atas 1 XIII Koto Kampar. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran tata bahasa 
siswa dalam membaca teks narrative pada siswa kelas 2 SMAN 1 XIII Koto 
Kampar. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 56 siswa 
sebagai sample dari 138 siswa di sekolah menengah atas 1 XIII Koto Kampar. 
Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan tes membaca dengan validitas 
dan reliabilitas yang tinggi. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa 
kesadaran tata bahasa siswa dikategorikan ketingkat tinggi. Dari empat aspek tata 
bahasa dalam membaca teks narrative ada dua aspek dominan yang ditemukan 
dalam penelitian ini. Kesadaran tertinggi baik dalam cerita cermin ajaib dan cerita 
malin kundang adalah “kalimat langsung” dan kesadaran terendah adalah “kata 
kerja tindakan”. 
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A. Background of the Problem 
English grammar is one of English competences that consists of system 
of a language which must be comprehended and mastered by English language 
students. Grammar has been one of the difficulties in mastering a foreign 
language in a country where the status of English is still as a foreign language 
like in Indonesia. Learners are encouraged to understand and master language 
components in learning English in order to give them a better understanding of 
English. Understanding and mastering grammar is not easy for students 
because they have to comprehend three dimensions of language such as form, 
meaning, and the use.As an important element of language, grammar should 
be mastered by learners if they want to be successful in learning English. 
Mastering English grammar can help students to construct the correct 
sentences meaningfully and grammatically, so that they are able to use English 
well. 
In learning and teaching English as foreign language it needs grammar 
to speak and write correctly. The students need grammar in order to make 
good sentences. Grammar is one of the components of language that must be 
mastered by the students to learn English, because the grammatical rules of 
Indonesia language are different from English. That is why, learning English 




grammar is the central heart of language, and is a tool to help learners‟ 
comprehension of the target language. 
Grammar is viewed as an essential element for communication to take 
place because it shows how language is used. The process of grammar 
teaching is more successful when it deals with grammatical points that can be 
used for communication (Nunan, 1991) Therefore, structuring the grammatical 
items according to certain orders such as from simple to difficult may not 
assist students who need to communicate using difficult structures that they 
have not studied yet. This means that grammatical structures are learned and 
used effectively when they are presented in contexts serve communicative 
purposes. Step for realizing communicative grammatical elements is the 
contextualization of such features because context provides meaning for 
grammatical forms. Another important factor is that teachers should be aware 
of students‟ learning styles in order to be able to develop suitable strategies 
and materials that can meet their interests and needs. Zhou (2009) argued that 
students have always been ignored and their views have not been always 
welcomed because educators and teachers often believe that students do not 
know their actual needs. Munir Shuib (2009) argued that students‟ 
grammatical competence and the assistance that received from teachers 
depend heavily on those teachers‟ grammatical awareness. Undoubtedly, the 
more students are aware of what is perceived to be taking place in the 
classroom, the better endeavor in assisting students and improving the learning 




Grammatical awareness is defined as the ability of a student to reflect 
on the grammatical structure of sentences (Tunmer & Grieve, 1984).  There 
are also indications that students develop grammatical awareness as they learn 
and read, that is, students become progressively aware of sentence structure as 
a result of their experiences with the reading narrative text. Grammatical 
awareness, that is, the ability to use information about the internal structure of 
the sentence, could therefore be a necessary component for beginning readers. 
Although, grammar and grammatical awareness are important in 
language learning, however, there is a lack of research investigating this issue 
especially in Indonesia context. Most of previous research conducted the 
research on grammatical awareness such as: in Korea (Han & Kim, 2016), in 
Brasil ( Melo & Rego), in Iran (Jafari & Rad, 2016), in Canada (Rubin, Kantor 
& Machnab, 1990), in French (Collombel & Morgenstern, 2011), in Japan 
(Kazhiwagi & Yukiko ito, 2017), in Bangladesh (Jahan& Lancaster, 2013), in 
Malaysia (Shuib, 2009), in Turkey (Olcay set, Celebi, Karaaslan & Vegter, 
2006), in Spanish (Ros, 2012), in Hongkong (Sze & Leung), in Chinese 
(Svalberg & Askham), in Thailand (Hou& Na-Thalang, 2003. 
The previous study was that they only focus on grammatical awareness 
in other countries. While the researcher did not found grammatical awareness 
in Indonesian context did not yet exist. The difference was that previous 
research was conducted at the university level, while the researcher conducted 
the school level. 
Senior High School 1 XIII Koto Kampar is one of State Senior High 
School that used 2013 Curriculum for their teaching learning process in which 




High School 1 XIII Koto Kampar the teacher used text based approach in 
teaching and learning process. The texts taught and learned of the students of 
grade eleventh of State Senior High School 1 XIII Koto Kampar are narrative 
texts. The narrative texts consist of generic structures and grammatical 
features. The grammatical features include: simple past tense, adjective, action 
verb and direct speech. The Minimum Passing Grade of English lesson is 78, 
in which they are able to identify grammatical features of narrative text such 
simple past, adjective, action verb and direct speech. 
The criteria of students‟ competences based on the learning 
achievement of reading text, especially in narrative text are described as 
follows: 
Table 1.I 
Rubric Classification of Narrative Texts 
No Range Category Description 
1. 90-100 Excellent Students can identify the simple past tense, 
adjective, action verb and direct speech very 
well. 
2. 80-89 Good Students can identify the simple past tense, 
adjective, action verb and direct speech well. 
3. 70-79 Sufficient Students can identify the simple past tense, 
adjective, action verb and direct speech 
sufficiently. 
4. 60-69 Poor Students have poor ability to identify the 
simple past tense, adjective, action verb and 
direct speech. 
5. 0-59 Very Poor Students have very poor ability to identify the 
simple past tense, adjective, action verb and 
direct speech. 
 
In line with the problem above, the result of preliminary studies of the 
researcher at State Senior High School 1 XIII Koto Kampar also indicate the 




students cannot identify the grammatical correctness of reading text that they 
read. In this case, some of students are not able to find out whether it is correct 
or wrong tenses. Some of students could not determine whether the 
proposition used is correct or incorrect; the article is correct or incorrect, the 
active or passive voice is correct or incorrect, the morphology used is correct 
or incorrect, the vocabulary used is correct or incorrect. 
Based on the phenomena depicted above, the researcher is interested in 
conducting research entitled “Students’ Grammatical Awareness in 
Reading Narrative Text at the Eleventh Grade of State Senior High 
School 1 XIII Koto Kampar”. 
 
B. Problem 
1. Identification of the Problem 
Based on the background of the study above, the researcher found 
some problems. Learning English grammar is one of the English 
components that give effect in reading text. Students who have good 
competence in grammatical concept still need a guidance to become 
effective readers, because the students cannot read well if they do not have 
a good grammatical awareness. 
In the reading process, most students are not aware of the grammar. 
They only focus on searching for the meaning of the text, so they still low 
reading comprehension because they are not aware of the grammar. 
Besides, grammatical awareness as also needed some every reading text 




2. Limitation of the Problem 
After identifying the problems stated above, it is clear that there are 
many problems in this research. Thus, the researcher needs to focus the 
problem on students‟ grammatical awareness in reading narrative text at 
the eleventh grade of State Senior High School 1 XIII Koto Kampar . The 
reasons for choosing narrative text in this research because narrative text 
have the complicated grammar. Because a change in form of the verb. 
There are regular and irregular. This is one of the difficulties of students in 
understanding the text. That is the reasons why researcher choose narrative 
text. 
3. Formulation of the Problem 
Based on the limitation of the problem, the formulation of the 
problems in this research are: 
a. What are the levels of Grammatical Awareness among the students at 
State Senior High School 1 XIII Koto Kampar? 
b. What are the dominant aspects of their Grammatical Awareness found 
in high and low level of student grammatical awareness at State Senior 
High School 1 XIII Koto Kampar? 
 
C. Objective and Significance of the Research 
1. Objective of the Research 
The objectives of this research are as follows: 
a. To describe students‟ grammatical awareness in reading narrative text 




b. To explain the dominant aspects of student grammatical awareness in 
reading narrative text at the eleventh grade of State senior High School 
1 XIII Koto Kampar.  
2. Significances of the Research 
The significances of this research are as follows: 
a. The researcher expects this research can help English teacher in 
teaching. 
b. These research findings are also expected to be useful and valuable, 
especially for students and teachers of English at the eleventh grade of 
State Senior High School 1 XIII Koto Kampar to be consideration for 
their future learning process. 
c. Besides, these research findings are also expected to be positive and 
valuable information, especially for those who are concerned in the 
world of teaching and learning English as foreign or a second 
language. 
d. The result of this study can help students to understand and to learn 
more how to read narrative text correctly. Therefore, students can 
apply the correct grammatical awareness in reading narrative text. 
 
D. Reasons for Choosing the Title 
There are some reasons why the researcher is interested in conducting 
this research. The reasons are as follows: 
1. The title of the research is relevant with researcher status as a student of 




2. The title of the research is not yet investigated by other previous 
researchers. 
3. The location of the research facilitates the researcher in conducting the 
research. 
 
E. Definition of the Terms 
There are so many terms are involved in this research. In order to 
avoid misunderstanding to the terms used in this research, thus, the researcher 
provides thedefinition of all the terms in this research as follows; 
1. Grammatical Awareness 
Grammatical awareness is defined as the ability of a student to 
reflect on the grammatical structure of sentences (Tunmer& Grieve, 1984).   
2. Reading  
According to Murcia (1979), reading is a skill that everyone needs 
whether they are an elementary, secondary, or adult school. In brief, 
reading is an active process of constructing meanings of words and should 
be properly applied by applied by all level of learners. 
3. Narrative Text 
Anderson and Anderson (1997: 8) say that narrative text is a piece 








REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Thoeritical Framework 
1. Awareness  
Tomlin & Villa (1994) define awareness as a particular state of 
mind in which an individual has undergone a specific subjective 
experience of some cognitive content or external stimulus (p.193). 
Awareness, according to Allport (1988), is demonstrated through a) some 
resulting behavioural or cognitive change, b) a report of the experience, or 
c) metalinguistic description of an underlying rule. The term grammatical 
awareness is used deliberately instead of competence and performance. 
According to Chomsky Competence is the speaker‟s or hearer‟s 
knowledge of his language, while performance is the actual use of 
language in concrete situations (cited in Radford:1997). 
The term awareness can be related to the term consciousness. It is 
because most of experts especially the psychologists regard consciousness 
as awareness. Dretske (2000) regards that conscious and aware as 
synonyms. Hornby in Oxford for Advanced Learners’ Dictionary (1995) 
aware means 1) having knowledge of something; realizing, 2) interested in 
and knowing about something. Awareness can be meant as someone‟s 
state of realizing something because he/she has had the knowledge. 
Meanwhile, consciousness means 1) the state of being conscious, 2) the 






people. It can be conclude that awareness can be called as consciousness. 
In addition to awareness, consciousness also used to frequently to refer to 
wakefulness-alertness and knowledge. 
Schimdt (1994a) as quoted by Al-Hejin (2002) gives some 
dimensions to the concept of consciousness. They are intention, attention, 
awareness and control. Intention refers to deliberateness on the part of the 
learner to attend the stimulus. Attention refers to the detection of the 
stimulus. Awareness refers to the learner‟s knowledge or subjective 
experience that he/she is detecting a stimulus. Awareness is often 
associated with explicit and implicit learning, since learners may not be 
aware that they have acquired a new structure. Control refers to the extent 
to which the language learner‟s output is controlled requiring considerable 
mental processing effort, or spontaneous little mental effort. 
2. Grammar 
According to Thornbury (1999) grammar is not only the study of 
what forms (sounds, words, sentences, texts) are possible in a language, 
but also the study of the meaning these forms convey. Gerot and Wignell 
(1994) state that Grammar is a theory of language, of how language is put 
together and how it works (p. 2). It means that grammar is the basic theory 
to learn language. According to Gerot and Wignell (1994), in educational 
background, the teacher needs to understand grammar in order to help the 
students understand how texts work (p.3). It means that teacher needs to 




In the context of education especially in the learning and teaching 
of a foreign language, grammar is usually considered one of the language 
component beside the vocabulary and sound system which students should 
acquire. The statement indicates that the students were taught about the 
rules of target language in their school. They learn about it because the 
teacher aware that as foreign language learners. Students should know 
about the language rules that native speakers use as a communication tool. 
According to Penny Ur (1996)Grammar does not only affect how 
units of language are combined in order to look right; it also affects their 
meaning. Supporting his opinion, Knapp and Watkins state that Grammar 
is a name for the resources available to users of a language system for 
producing texts. From that statement, it is clear that grammar is one of the 
important things in English because it is not just to make the sentences 
good but also it will refers to its meaning. 
Considering those definitions and explanation, the researcher shows 
that grammar is a set of rules derived from a language that enable people 
to understand what they read or what they construct in sentences or 
expression when they communicate.  
Grammar is important because it makes meaning for language. To 
use a language properly, it is important to know grammar of language and 
their meanings. Grammar names the types of words and word groups that 
make up sentences in any language. The grammar is as a set of rules for 




consists of rules, which used to arrange or construct sentences. The 
grammars also can be used for analyzing words or sentences based on the 
form and function.  
These two parts of grammar can be simply called grammatical 
structure and grammatical meaning (Ur 1996, 75-6). 
a. Grammatical structure 
Grammatical structures are text, sentences, words and sound. In 
linguistic metalanguage, these are called morphology and syntax, 
where morphology means a study of the form of words and syntax 
means a study of the way words and phrases are put together to form 
sentences (Hornby 2000, 827, 1319). Here are examples of 
grammatical structure: plurals of nouns (e.g. house – houses, or mouse 
– mice), countability (e.g. how much money? but how many coins?), 
present simple tense and others. 
b. Grammatical meaning 
As mentioning above, the other part of board term „grammar‟ is 
grammatical meaning. As Thornbury puts is, meanings can be 
communicated even without grammar if there is enough context in the 
situation (1999, 3-4). 
3. Narrative Text 
Anderson and Anderson (1997: 8) say that narrative text is a piece 
of text which tells a story and in doing so entertains and informs the reader 




narrative is a type of essay that tells a story or a series of events in which 
they occur. Its purpose is to give meaning to an event or a series of events 
by telling story. From these statements it can be inferred that narrative 
texts is concerning with a story. The story includes some events which is 
presented to amuse the readers or listeners. 
Martin (1992) states that narrative are stories involving a sequence 
of related events. Moreover according to Syafi‟i narrative means story or 
orderly account of events. According to Klinger, Vaughn, and Boardman, 
(2007), Narrative includes different type, or genres, that can vary 
somewhat form this basic story grammar template. These include realistic, 
fiction, fantasy, fairytale, folk style, fables, mysteries, humor, historical 
fiction, play, and real-life adventures. Therefore, narrative text not only 
engaged about enjoyment of story like fairy tale and legend but also 
experience. But usually people read narrative text is to amuse, entertain 
and to deal with actual or various experience different ways. 
Meanwhile, Anderson and Anderson (1997: 8) show the steps for 
constructing a narrative text. They are: (1) Orientation, it is the opening 
story which tells about the characters, the setting of time and the setting of 
place. (2) Complication, that contains events of the story which stimulates 
the reader to guess what will happen in the story. (3) Sequence of events, 
where the characters react to the complication. (4) Resolution, where the 




contains a comment or moral values which can be learned from the story, 
but this is an optional step. 
a. Communicative Purposes of Narrative 
According to Knapp and Watkins (2005), the purposes of 
narratives are (p.220) : 
1) To entertain the reader 
2) To be a powerful social role beyond entertainment 
Doyle at al. (2004) also describes that narrative have didactic 
and satirical purposes. Narrative can become educational texts (p.61). 
It means that narrative not only tells a story for the students but also 
become educational text. Narrative can educate the students through 
its content for example from folk tales, the students can learn about 
the value of life in that story. 
b. Types of Narrative 
There are five types of narrative according to Doyle at al. 
(2004:60) they are: folk tales, fairy tales, novels, crime thrillers and 
narrative poems. 
c. Generic Structure  
The generic structure of narrative is: 
1) Orientation  
It introduces the participants and informing the time and 
place. (where, when). In the orientation the writer introduces the 




orientation often shows imaginary time for example once upon a 
time, long time ago and etc. 
2) Complication 
It describes the rising problems happen within the story. In 
complication, there are some problems faced by the characters. It 
can be more than one problem for example situation of war, 
conflict or love. 
3) Resolution  
Showing the way the problems are solved. In resolution, the 
writes show the problem solving and the end of the story. The 
complication may be resolved for better or worse/happily or 
unhappily. 
From the general structure above, the narrative should have the 
three components such as orientation, complication, and resolution. 
The three components support the story that is organized as narrative. 
There are many types of narrative. Generally, it can be 
categorized into the fictional narrative or imaginary, the nonfictional 
narrative, or combination of both. 
1) A Fictional Narrative presents an imaginary narrator‟s account of a 
story that happened in an imaginary world. It includes fairy tales, 





2) A Nonfictional Narrative (also factual narrative) presents a real-life 
person‟s account of a real-life story. It includes historical 
narratives, ballads, slice of life, and personal experience. 
4. Grammatical Features of Narrative 
The grammatical feature of narrative according to Doyle at al 2004: 
62 (as cited in Ndaru, 2014) : 
a. The Use of Simple Past (come - came, open - opened, etc).The simple 
past tense is used to talk about finished actions that happened at a 
specific time in the past. 
1) The example of using the word “ came”. 
Incidentally, he came upon an old cabin house. 
2) The example of using the word “knocked” and “opened”. 
He knocked on the door and ugly woman, Nancy, opened it. 
b. The use adjective: a poor young man, a thick dense forest, a muscular 
scar robber. 
Using adjectives to describe the characters and the places. 
c. Action verbs. A verb that shows an action. (looked, stole). 
Action verb is a verb that expresses action that an animal, object, or 
person can do. 
1) The example of using “looked” 






2) The example of using “stole” 
The princess stole the mirror and prayed that James became a 
monkey. 
d. Direct speech. It is to make the story lively. (She said, “The mirror 
could grant anything we wish”.) The direct speech uses past tense. 
Direct speech is a report of the exact words used by a speaker or 
writer. Direct speech refers to the direct quotation of something that 
someone else said. 
Here in the example of the organization of narrative text: 
The Magic Mirror 
Orientation: Once upon a time, there was a poor young man name James. 
He got lose in a thick dense forest when he was collecting firewood. 
Incidentally, he came upon an old cabin house. He knocked on the door, 
and an ugly woman, Nancy opened it. Tears were falling down from her 
eyes and checks. She told him that a robber who lived in a nearby cave had 
stolen her magic mirror. She said, “The mirror could grant anything we 
wish” James promised to get the mirror for her. 
Complication: James went into the cave. There was a muscular scary 
robber there, but he was sleeping soundly. So, James could take the Magic 
Mirror easily. He do not want to give the mirror back to Nancy, he kept it 
for himself instead. He looked at his image in the mirror, closed his eyes 
and said a wish. He wished to be in a beautiful place. When he opened his 
eyes, he found himself in a luxurious castle. There was a birthday party 




again. This time he wanted to marry the beautiful princess. The princess 
married with him the next day. In his joyful moment, James told a story 
about his past time and the magic mirror. Realizing her husband a bad 
man, the princess stole the mirror and mirror and prayed that James 
became a monkey. 
Resolution: The princess‟ wish came true. In early morning, James turned 
into a monkey. Then, the monkey escaped from the castle into wood. 
(http://www.narrativemagazine.com/archive/stories) 
To be clearer, below is the explanation of organization of The 
Magic Mirror presented earlier, they are: 
Orientation : In the first paragraph consist of simple past tense, adjective, 
action verb and direct speech. 
Complication : In the second paragraph consist of simple past, adjective 
and action verb. 
Resolution : In the last paragraph consists of simple past tense, action verb 
and direct speech. 
5.  Grammatical Awareness 
Grammatical awareness is defined as the ability of a student to 
reflect on the grammatical structure of sentences (Tunmer & Grieve, 
1984).  There are also indications that students develop grammatical 
awareness as they learn and read, that is, students become progressively 





Grammatical awareness, therefore, can be defined as the ability to 
reflect on and intentionally manipulate the grammatical structure of the 
language. Grammatical awareness, that is, the ability to use information 
about the internal structure of the sentence, could therefore be a necessary 
component for beginning readers.  
a. Types of grammatical awareness 
Based on Han & Kim (2016) There are two types of 
grammatical awareness, the first is high level and the second is low 
level. 
b. Aspects of grammatical awareness 
According to Dulay et al (1982) states that there are some 
aspects of grammatical awareness such as: Tense, Preposition, 
Articles, Voice, Morphology (word form), and Vocabulary (word 
selection). 
1) Tense 
Tense is the relationship between the form of the verb and 
the time of the action or state it describes (Richards & Schmidt, 
2002, p 545). Tense is a grammatical category which involves 
changing the form of the verb to reflect the location of an event in 
time. The usual distinction is between past, present and future 
(Baker, 2012, p. 304). 
Past : I played; I eat; I said; I thought; I was; I had 




Future : I will play; I am going to eat; I am going to say; I will be; I 
will have; I‟m going to have. 
2) Preposition 
Preposition is one of the language components which 
connecting English words. They are connecting words that show 
the relationship between the nouns following them and one the 
sentence elements, such as subject, verb, object and so on. 
Preposition are words normally placed before nouns or pronouns 
and can also be followed by verbs (A.J Thomson & A.V Martinet, 
1985 : 91).  
3) Article 
Articles in English are one of the key indicators of native 
speaker competence, and the ease withwhich native speakers use 
articles can lead them to ignore the complexities of the system 
andoften be unaware of their importance to English syntax (Lipski, 
1978, p.13). 
4) Voice 
Voice is the term used to describe whether a verb is active 
or passive. Alexander (2006:241) state that active voice and 
passive voice refer to a form of a verb. In the active voice, the 
subject of the verb is the person or thing doing the action, while in 






 According to Strork and Widowson (2012), Morphology is 
concerned with the way in which words and meaningful elements 
are constructed and with how their function within the grammatical 
system of a language. 
6) Vocabulary 
According to Hornby (1995) vocabulary is (1) all words that 
person knows or uses, (2) all the words in a particular language, (3) 
the words can that people use when they are talking about the 
particular subject, (4) a list of words with their meaning, especially 
in a book for learning a foreign language. 
 
In this research grammatical awareness in reading narrative texts 
can be explained by elaborated the aspect of grammatical awareness by 
Han and Kim (2016) and grammatical feature of narrative text (Doyle, 
2004). Therefore, grammatical awareness in reading narrative text can be 
describes as presented in the following table. 
Table.II.I 
Seventh Grammatical Items From Grammatical Awareness in 
Reading Narrative Text. 
 
Grammatical items Explanations Examples   
(1) Simple Past Tense The simple past tense 
is used to talk about 
finished actions that 
happened at a specific 
time in the past. 
He knocked on the 
door and ugly woman, 
Nancy, opened it. 
 
(2) Adjective Using adjectives to 
describe the 
characters and the 
places. 
A poor young man, a 
thick dense forest, a 





Grammatical items Explanations Examples   
(3) Action Verbs Action verb is a word 
that shows an action. 
(looked, stole). 
He looked at his image 
in the mirror, closed 
his eyes and said a 
wish. 
The princess stole the 
mirror and prayed that 
James became a 
monkey. 
(4) Direct Speech Direct speech is a 
report of the exact 
words used by a 
speaker or writer. 
Direct speech refers to 
the direct quotation of 
something that 
someone else said. 
“The mirror could 
grant anything we 
wish”. 
 
Based on the table above, the students grammatical awareness can 
be indicated by the following indicators : 
a. Students‟abilityin identifying simple past in narrative text 
b. Students‟ abilityin identifying adjective in narrative text 
c. Students‟ ability in identifying action verb in narrative text 
d. Students‟ abilityin identifying direct speech in narrative text 
That in this research it was not general grammatical awareness but 
specifically in reading narrative texts. So that grammatical awareness in 
this research refers to grammatical features of the narrative text.   
 
B. Relevant Research  
There are some previous studies that related to this research. First, Han 
and Kim (2016) Investigated the gap between grammatical awareness and 
perception. The result of this study is there were statistically significant 




grammatical awareness and perception. Second, study conducted by (Melo 
and Rego, no year) about relationship grammatical awareness and written 
language acquisition. Found that a better performance in grammatical 
awareness favor an improvement in the performance of this writing abilities.  
Third, study conducted by Jafari and Rad (2016) about influence of 
phonological and grammatical awareness. The results of the study were in line 
with the results of the study by Willis and Willis‟s (2007). They highlighted 
that phonological awareness may encourage student to participate in the 
related reading activities which improves their ability indirectly. Fourth, study 
conducted by Kazhiwagi and Ito, (2017), about EFL Learners grammatical 
awareness. The result revealed significant differences between pre-post tests 
for awkwardness of word order omission of morphemes. Fifth, study 
conducted by (Jahan and Lancaster, 2013) about the impact of textual 
enhancement on EFL learners‟ grammatical awareness. This might result in 
further processing and gains in decralative knowledge with regard to the 
expression of future plans and intention via the use of those auxiliaries.  
Six, study conducted by (Collombel & Morgenstern, 2012) about rising 
grammatical awareness in a french. This findings with detailed scrutiny of 
different morphological markers, creative uses of prepositions, conjunctions, 
pronominal forms and verbal morphology in the paris. Seventh, study 
conducted by (Celebi & Karaaslan, 2016) about corpus use in enhancing 
lexixo-grammatical awareness. The study presents the findings and 




the ways such incorporation helped cultivate quality teaching. Eight, study 
conducted by (Sze & Leung, no year) about enhancing learners‟ metalinguistic 
awareness of language form. These findings show that focus on form is indeed 
useful and should be integrated into communicative curricula, they also 
suggest that each individual students has a point of readiness for focus on form 
and that every form may be ideally suited to different degress and kinds of 
focus on form. 
Furthermore, study conducted by (Rubin, Kantor & Machnab, 1990) 
about grammatical awareness in spoken and written language. The results of 
both experiment demonstrated that language disabled subjects who did not 
lack expressive use of the target morphemes also did not differ from the 
language-matched subject in their ability to judge grammatically of spoken 
sentences. 
Additionally, study conducted by Munir Shuib (2009) about 
grammatical awareness among primary school. The general findings in the 
present study indicate that the primary school teachers have gaps in their 
knowledge of grammar and these gaps may have serious effects on their 
teaching considering that the majority of them claimed that they taught 
grammar to their students.  
Based on the research above, the previous study was that they only 
focus on grammatical awareness in other countries. While the researcher did 




The difference was that previous research was conducted at the university 
level, while the researcher conducted the school level. 
 
C. Operational Concept 
The operational concept is the concept to give explanation about 
theoretical framework in order to avoid misunderstanding and 
misinterpretation toward the research. Operational concept is used to measure 
problem from variable that should be empirically Syafi‟I (2017, p.110). In this 
research, the researcher focuses on students‟ grammatical awareness in 
reading narrative text to find the students awareness in grammar. 
Based on Han and Kim (2016) about indicators for identifying 
students‟ grammatical awareness in reading and grammatical feature of 
narrative text Dolye et al, 2004 (as cited in Ndaru 2014) the indicators of 
students‟ grammatical awareness in reading narrative text can be stated as 
follows: 
1. Students‟ability in identifying simple past in narrative text 
2. Students‟ability in identifyingadjective in narrative text 
3. Students‟ability in identifying action verb in narrative text 












A. Research Design 
The design of this research is a descriptive quantitative research. 
According to Creswell (1994) stated that typical descriptive research is to 
gather information about the present existing condition. Richards and Schmidt 
(2002: 152) defined descriptive research as an investigation that attends to 
describe accurately and factually a phenomenon, subject or area. Descriptive 
research provides information about conditions, situations and events that 
occur in the present. 
 
B. The Time and Location of the Research 
This research was conducted on February to March 2019 and the 
location of the research was at State Senior High School 1 XIII Koto Kampar. 
 
C. Subject and Object of the Research 
The subject of this research was the eleventh grade students of State 
Senior High School 1 XIII Koto Kampar while the object of this research was 
the students‟ grammatical awareness in reading narrative text at the eleventh 








D. Population and Sample of the Research 
1. Population of the Research 
Population is group of subject that get the data (Syafi‟I, p. 115). 
The population of this research was the eleventh grade students of State 
Senior High School 1 XIII Koto Kampar. It consist of 4 classes; XI IPA 1, 
XI IPS 1, XI IPS 2 and XI IPS 3; each class consist of 35, 35, 34, and 34 
students. The total number of the eleventh grade students of senior high 
school 1 XIII Koto Kampar is 138 students. 
Table III.1 
The Population of Eleventh Grade Students at Senior High School 1 
XIII Koto Kampar 
No  Classes Male Female Total Students 
1 XI IPA 1 17 18 35 
2 XI IPS 1 16 19 35 
3 XI IPS 2 15 19 34 
4 XI IPS 3 15 19 34 
 Total   138 
 
2. Sample of the Research 
The population of this research was 138 students. According to 
Arikunto (2006) if the total population is less than 100, it is better to take 
all of them as the sample but if the total populations are more than 100 
students the sample can be taken between 10-15% or 20-25%. Because the 
population is too large, the researcher took 40% of the population as the 
sample. So, researcher took 56 students as the sample of the research. In 




because every student in the population had the same chance to be chosen 
and in order to avoid the subjectivity in the research. 
Table III.2 
The Sample of the Research 
No. Class Male Female Total number of students 
1  XI IPA 1 7 7 14 
2  XI IPS1 7 7 14 
3  XI IPS 2 7 7 14 
4  XI IPS 3 7 7 14 
 Total  28 28 56 
 
E. Technique of Data Collection 
In this research, the data on students‟ grammatical awareness was 
collected by using test. According to Han and Kim (2016) test was used to be 
collect the data on students‟ grammatical awareness. In this test the researcher 
extracts two narrative texts which given to students in determining true or 
false. For the data collection, two steps were followed. First, students were 
asked to respond to the grammatical awareness test which consisted of two 
short narrative texts. The parts of the sentences pertaining to the four 
grammatical features were selected. The length of time to did the test was 45 
minutes. 
Table III.3 
The Blue Print of the Magic Mirror Text 
 
No Indicators of test Items of questions 
1 Simple Past Tense  1, 3, 4, 6, 10 
2 Adjective 2, 9, 11 
3 Action Verb 7, 8, 12 








The Blue Print of the MalinKundang Text 
 
No Indicators of test Items of questions 
1 Simple Past Tense  2, 3, 7, 8, 9, 11, 13 
2 Noun Phrase 1, 4 
3 Action Verb 5, 6, 12 
4 Direct Speech 10 
 
The test used to the students‟ awareness in reading narrative text 
should be valid and reliable. Regarding Creswell (2012) says that validity is 
the individual‟s score from an instrument that makes sense, meaningful, 
enable you as the researcher to draw good conclusion from the population and 
sample.  
From the definitions above, it can be concluded that validity is the 
extent to which inferences make from assessment result are appropriate, 
meaningful, and useful in the terms of the purpose of the assessment. The test 
is not too easy and is not too difficult. Item difficulty is determined as the 
proportion of correct responses. This is held pertinent to the index difficulty, 
in which is generally expressed as the percentage of the students who answer 
the population correctly.  
Brown (2003) states that a reliable test is consistent and dependable. If 
you give the same students or matched students on two different occasions, 
the test should yield similar result. To measure reliability in this research, it 
needs a measuring tool and measuring tool which is technique of 






F. Validity and Reliability  
1. Validity of the Test 
According to Hughes (1989, p.22), a test is said to be valid if it 
measure accurately what it is intended to measure. In addition, Gay (2012, 
p.160) states that validity refers to the degree to which a test measure what 
it is supposed to measure and consequently, permits appropriate 
interpretation of scores. So, the test should contain what the researcher 
want to find out from the test. This is what Gay said as Content Validity. 
To know whether the test is valid or not, the value of robserved must 
be compared with rtable. The number of students is 30. Degree of freedom 
30-2=28, rtable=28 are 0,361. 
If the value of robserved>rtable= valid 
If the value of robserved<rtable= invalid 
The result of calculation of validity can be seen in the table below: 
Table III.5 
The Analysis of Reading Test Magic Mirror Validity  
Item   r observed  r table 
(df=28; 5%) 
Result  
Item 1 0. 6730016 0.361 Valid  
Item 2 0. 5846034 0.361 Valid 
Item 3 0.4450102 0.361 Valid 
Item 4 0.7064398 0.361 Valid 
Item 5 0.4175738 0.361 Valid 
Item 6 0.6106308 0.361 Valid 
Item 7 0.586349 0.361 Valid 
Item 8 0.6342376 0.361 Valid 
Item 9 0.5167213 0.361 Valid 
Item 10 0.6889968 0.361 Valid 
Item 11 0.4281405 0.361 Valid 








The Analysis of Reading Test  MalinKundangValidity  
Item   r observed  r table 
(df=28; 5%) 
Result  
Item 1           0.3668016 0.361 Valid  
Item 2 0.516586 0.361 Valid 
Item 3 0.4675569 0.361 Valid 
Item 4 0.4674423 0.361 Valid 
Item 5 0.5554927 0.361 Valid 
Item 6 0.6159876 0.361 Valid 
Item 7            0.4674423 0.361 Valid 
Item 8            0.392363 0.361 Valid 
Item 9 0.439227 0.361 Valid 
Item 10 0.4922953 0.361 Valid 
Item 11 0.490583 0.361 Valid 
Item 12 0.4110313 0.361 Valid 
Item 13 0.4336449 0.361 Valid 
 
The data above were consulted rtableat significant level of 5%. 
There were 30 students; that meaning N=30 with df=N=2=30-2=28. The 
researcher took the df30, thus the rtable acquired was 0.361. it means that 25 
item of reading test were utilized in this research. 
2. Reliability of the Test 
As mentiones by Arikunto (2012,p.218) the reliability for good 
classroom achievement tests are expected to exceed 0,0 and close 1,00. He 
stated that reliability of test is considered as follows: 
0,0 – 0,20 : reliability is poor 
0,20 – 0,40  : reliability is satisfactory 
0,40 – 0,70 : reliability is good 




In this research, the researcher use SPSS 23.0 version to calculate 
the reliability of test. The following steps were how to get the result data 
based on SPSS 23 for windows- statistical software: 
a. Open the students test result 
b. From the menu SPSS, click analyze, click sub menu scale and then 
clickreability analysis 
c. from the box reability analysis moves all of varibales into items 
d. From statistical, click scale, at summaries; click means and click 
continue, then click ok to end this process and you will see the output 
data of SPSS automatically.   
The result of calculation of reliability can be seen in the table as 
follows. 
Table III.7 




N of Items 
.809 12 
 
Based on the table III.7,The reliability of the test was .809 it is 
categorized into excellent reliability level. It means the instrumental 
accuracy involved into good level and this means good for a research. 
Table III.8 










Based on the table III.8,The reliability of the test was .705 it is 
categorized into excellent reliability level. It means the instrumental 
accuracy involved into good level and this means good for a research. 
 
G. Technique of Data Analysis 
The data obtained from the test was analyzed by using descriptive 
statistic. According to Schreiber and Asner-self (2011), descriptive statistics 
are a set of procedures to summarize numerical data were a large number of 
observed values is reduced to a few numbers. In this research, the researcher 
was used percentage. The point for each correct answer was 1 and 0 for 
incorrect answer. 
Finding out the percentage score of the students by using formula 




      
P = Percentage 
F = Frequency 
N = Respondent 
Finding out the mean score of the students by using the following 





Where X = Mean score  
∑X  = Total score  




The table below is the classification scores to interpretation the 
students‟ grammatical awareness in reading narrative text: 
Table III.9 
Score of Category 
Score Level Description  
50-100 High-level The students can identify the simple past 
tense, adjective, action verbs, and direct 
speech very clearly. 
0-50 Low-level The students no understanding to identify 
the, simple past tense, adjective, action 
verbs, and direct speech. 


















CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion 
This research was conducted to find out the real condition of students’ 
grammatical awareness. Based on the research findings, it can be concluded 
that all of students’ grammatical awareness was categorized into high level. 
The researcher also found the highest awareness in magic mirror story and 




Considering the result of students’ grammatical awareness, the 
researcher would like to give some suggestion as follows: 
1. Suggestion for Teachers 
a. The teacher should be more creative in teaching English in order to 
make students give full attention. 
b. The teacher should do pre-activites before starting the lesson to give 
students brainstorming session. 
2. Suggestion for Students 
a. The students should pay more attention to the lesson explained by the 
teacher. 
b. The students should be more active in the class in order to give 






3. Suggestion for Further Researcher 
It is expected that the next researcher will examine deeper about 
grammatical awareness from all other types of text. So the next researcher 
will get clearer illustration of how the grammatical awareness of the 
students in reading narrative text. It is not only in reading narrative text but 
also in reading other text and adding more respondents, so that the result 
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Bagi peserta didik SMA/MA/SMK/MAK di Indonesia, belajar bahasa 
Inggris bukan pengalaman pertama, tetapi kelanjutan dari yang sudah 
didapat di SMP. Dengan demikian kurikulum Bahasa Inggris SMA 
merupakan kelanjutan dari kurikulum Bahasa Inggris di SMP.Pada 
tahap ini, aspek bahasa seperti perbendaharaan kata, pengucapan, 
tekanan kata, tata bahasa dan aspek lainnya merupakan hal yang 
mungkin tidak mudah untuk dipelajari karena bahasa Inggris memiliki 
perbedaan dalam banyak aspek dari bahasa ibu peserta didik. 
 
Pengajaran bahasa ditingkat SMA/MA/SMK/MAK, seperti di SMP masih 
berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik untuk mampu 
menggunakan bahasa tersebut untuk mencapai tujuan komunikasi 
dalam berbagai konteks, baik lisan maupun tulis dengan kompleksitas 
yang lebih tinggi dari materi yang dipelajari di SMP, dengan 
menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan berbasis teks. 
Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang mengacu pada fungsi bahasa 
dan penggunaannya, yang merupakan satu kesatuan makna baik lisan 
maupun tulis. Adapun yang dimaksud dengan teks adalah kesatuan 
makna yang dapat terdiri atas satu kata seperti kata ‘stop’ di pinggir 
jalan, satu frase ‘no smoking’, satu kalimat berupa pengumuman sampai 
satu buku. Dengan demikian, pembelajaran berbasis genre sangat 
relevan untuk diterapkan. 
 
Dengan didasarkan pada pengajaran berbasis teks, silabus ini 
menekankan pada peningkatan kemampuan peserta didik untuk 
menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai jenis teks. Teks dipelajari 
bukan sebagai sasaran akhir, tetapi sebagai alat untuk melakukan 
berbagai aktivitas dalam kehidupan nyata. Pada tingkat menengah ini, 
materi ajar terdiri atas teks-teks sederhana. 
 
Merujuk pada rumusan Kompetensi Inti untuk SMA/MA/SMK/MAK, 
pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman dalam 
menggunakan teks-teks berbahasa Inggris untuk memahami dan 
menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata, melalui kegiatan berbicara, 
menyimak, membaca, dan menulis dalam ranah konkret dan abstrak. 
Penggunaan teks juga bertujuan untuk menumbuhkan sikap menghargai 
dan menghayati nilai-nilai agama dan sosial, termasuk perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
 
Pembelajaran bahasa Inggris berbasis teks mendukung pembelajaran 
pada mata pelajaran lain dalam kurikulum. Misalnya, pembelajaran teks 
explanation dan eksposisi, akan membantu peserta didik memperluas 
wawasan keilmuannya tentang materi mata pelajaran lain dalam skala 
internasional. Pembelajaran teks deskriptif akan menumbuhkan 
kemampuan peserta didik antara lain pada mata pelajaran Seni Budaya 
untuk mempromosikan wisata di Indonesia. 
 
Silabus mata pelajaran ini disusun dengan format dan 




dilaksanakan oleh guru. Penyederhanaan format dimaksudkan agar 
penyajiannya lebih efisien, tidak terlalu banyak halaman namun lingkup 
dan substansinya tidak berkurang, serta tetap mempertimbangkan tata 
urutan (sequence) materi dan kompetensinya. Penyusunan silabus ini 
dilakukan dengan prinsip keselarasan antara ide, desain, dan 
pelaksanaan kurikulum; mudah diajarkan oleh guru (teachable); mudah 
dipelajari oleh peserta didik (learnable); terukur pencapainnya 
(measurable); dan bermakna untuk dipelajari (worth to learn) sebagai 
bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan peserta didik. 
 
Silabus ini bersifat fleksibel, kontekstual, dan memberikan kesempatan 
kepada guru untuk mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran, 
serta mengakomodasi keungulan-keunggulan lokal. Atas dasar prinsip 
tersebut, komponen silabus mencakup kompetensi dasar, materi 
pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Uraian pembelajaran yang 
terdapat dalam silabus merupakan alternatif kegiatan yang dirancang 
berbasis aktivitas. Pembelajaran tersebut merupakan alternatif dan 
inspiratif sehingga guru dapat mengembangkan berbagai model yang 
sesuai dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Dalam 
melaksanakan silabus ini guru diharapkan kreatif dalam pengembangan 
materi, pengelolaan proses pembelajaran, penggunaan metode dan model 
pembelajaran, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat 
serta tingkat perkembangan kemampuan peserta didik. 
 
 
B. Kompetensi Setelah Mempelajari Bahasa Inggris di Pendidikan Dasar 
dan Pendidikan Menengah 
 
Secara umum kompetensi Bahasa Inggris Umum di SMA/MA dan 
SMK/MAK adalah kemampuan berkomunikasi dalam tiga jenis teks, (1) 
interpersonal, (2) transaksional, dan (3) fungsional, secara lisan dan 
tulis, pada tataran literasi informasional, untuk melaksanakan fungsi 
sosial, dalam konteks kehidupan personal, sosial budaya, akademik, dan 
profesi, dengan menggunakan berbagai bentuk teks, dengan struktur 
yang berterima secara koheren dan kohesif serta unsur -unsur 
kebahasaan secara tepat. Berikut ruang lingkup kompetensi dan materi 
Bahasa Inggris Umum di SMA/MA dan SMK/MAK.  
 
KOMPETENSI   
 Menunjukkan perilaku 





 Mengidentifikasi fungsi 
sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan dari 
teks pendek dalam 
kehidupan dan kegiatan 
peserta didik sehari-hari;

 Berkomunikasi secara 
interpersonal, 
transaksional dan 
fungsional tentang diri 
sendiri, keluarga, serta 
orang, binatang, dan 
benda, kongkrit dan 
 
RUANG LINGKUP MATERI   
 Teks-teks pendek dalam wacana 
interpersonal, transaksional, fungsional 
khusus, dan fungsional descriptive 
terkait tempat wisata dan bangunan 
bersejarah terkenal, recount terkait 
peristiwa bersejarah, narrative terkait 
legenda rakyat, procedure berbentuk 
manual dan kiat-kiat (tips), explanation 
tentang gejala alam dan sosial, analytical 
exposition terkait isu aktual, dan news 
item pada tataran literasi informasional;

 Penguasaan setiap jenis teks mencakup 
tiga aspek, yaitu fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan, yang 
ketiganya ditentukan dan dipilih sesuai 
tujuan dan konteks komunikasinya;

 Sikap mencakup menghayati dan 






KOMPETENSI RUANG LINGKUP MATERI 
  
imajinatif yang terdekat 
dengan kehidupan dan 
kegiatan peserta didik 
sehari-hari di rumah, 
sekolah, dan 
masyarakat, serta terkait 
dengan mata pelajaran 
lain dan dunia kerja;   
 Menangkap makna dan 
menyusun teks lisan 
dan tulis, dengan 
menggunakan struktur 
teks secara urut dan 
runtut serta unsur 
kebahasaan secara 
akurat, berterima, dan 
lancar. 
tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai permasalahan;   
 Keterampilan mencakup menyimak, 
berbicara, membaca, menulis, dan 
menonton, secara efektif, dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam 
lingkup pergaulan dunia;

 Unsur-unsur kebahasaan mencakup 
penanda wacana, kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, dan kerapian tulisan tangan;






C. Kompetensi Setelah Mempelajari Bahasa Inggris di Sekolah Menengah 
Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah 
Aliyah Kejuruan 
 
Mata pelajaran Bahasa Inggris untuk jenjang pendidikan 
SMA/MA/SMK/MAK bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 
agar memiliki kompetensi komunikatif dalam teks interpersonal, 
transaksional, dan fungsional, dengan menggunakan berbagai teks 
berbahasa Inggris lisan dan tulis. Melalui penggunaan teks-teks tersebut, 
peserta didik dibimbing untuk menggunakan pengetahuan faktual, 
konseptual, dan prosedural, serta menanamkan nilai-nilai luhur karakter 
bangsa, dalam konteks kehidupan di lingkungan rumah, sekolah, dan 
masyarakat. 
 
Secara khusus, lulusan SMA/MA/SMK/MAK diharapkan mampu: 
 Menunjukkan perilaku berbahasa Inggris yang mencerminkan sikap 
orang beriman, berperilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-
aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia.
 Memiliki pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan 
metakognitif tentang fungsi sosial, struktur makna (urutan makna 
atau yang kita kenal dengan struktur teks),dan unsur kebahasaan 
berbagai teks berbahasa Inggris yang berpotensi mengembangkan 
wawasan kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
 Memiliki keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait dengan penggunaan berbagai teks 
dalam bahasa Inggris yang dipelajari di sekolah secara mandiri serta 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda 







D. Kerangka Pengembangan Kurikulum Bahasa Inggris Sekolah Menengah  
Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan 
 
Seperti kurikulum mata pelajaran lainnya, Kurikulum Bahasa Inggris 
merupakan bagian dari Kurikulum 2013, yang ruang lingkup 
pengelolaannya dimulai dari merumuskan Kompetensi Dasar (KD), 
khususnya KD 3 dan KD 4, untuk mengejawantahkan KI 3 dan KI 4. 
Meskipun kompetensi sikap yang tercantum dalam rumusan KI 1 dan KI 
2 tidak secara eksplisit diturunkan ke dalam KD 1 dan KD 2, kompetensi 
sikap dikembangkan dalam mata pelajaran Bahasa Inggris secara tidak 
langsung dan diintegrasikan ke dalam proses pembelajarannya. Berikut 
ini adalah rumusan Kompetensi Inti Kelas X, Kelas XI, dan Kelas XII.  
 
Kelas X Kelas XI Kelas XII 
1. Menghargai dan 1. Menghargai dan 1. Menghargai dan 
menghayati ajaran agama menghayati ajaran agama menghayati ajaran agama 
yang dianutnya yang dianutnya yang dianutnya 
2. Menunjukkanperilaku 2. Menunjukkanperilaku 2. Menunjukkanperilaku 
jujur, disiplin, jujur, disiplin, jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli tanggungjawab, peduli tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, (gotong royong, (gotong royong, 
kerjasama, toleran, kerjasama, toleran, kerjasama, toleran, 
damai), santun, responsif damai), santun, responsif damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan dan pro-aktif dan dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap menunjukkan sikap menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi sebagai bagian dari solusi sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai atas berbagai atas berbagai 
permasalahan permasalahan permasalahan 
berinteraksi secara efektif berinteraksi secara efektif berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dengan lingkungan sosial dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam dan alam serta dalam dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai menempatkan diri sebagai menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam cerminan bangsa dalam cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. pergaulan dunia. pergaulan dunia. 
3.Memahami, 3. Memahami, 3.Memahami, 
menerapkan, dan menerapkan, dan menerapkan, 
menganalisis pengetahuan menganalisis pengetahuan menganalisis, dan 
faktual, konseptual,dan faktual, konseptual, mengevaluasi 
prosedural berdasarkan prosedural, dan pengetahuan faktual, 
rasa ingin tahunya metakognitif berdasarkan konseptual, prosedural, 
tentang ilmu rasa ingin tahunya dan metakognitif 
pengetahuan, teknologi, tentang ilmu berdasarkan rasa ingin 
seni, budaya, dan pengetahuan, teknologi, tahunya tentang ilmu 
humaniora dengan seni, budaya, dan pengetahuan, teknologi, 
wawasan kemanusiaan, humaniora dengan seni, budaya, dan 
kebangsaan, kenegaraan, wawasan kemanusiaan, humaniora dengan 
dan peradaban terkait kebangsaan, kenegaraan, wawasan kemanusiaan, 
penyebab fenomena dan dan peradaban terkait kebangsaan, kenegaraan, 
kejadian, serta penyebab fenomena dan dan peradaban terkait 
menerapkan pengetahuan kejadian, serta penyebab fenomena dan 
prosedural pada bidang menerapkan pengetahuan kejadian, serta 
kajian yang spesifik prosedural pada bidang menerapkan pengetahuan 
sesuai dengan bakat dan kajian yang spesifik prosedural pada bidang 
minatnya untuk sesuai dengan bakat dan kajian yang spesifik 
memecahkan masalah. minatnya untuk sesuai dengan bakat dan 





Kelas X  
 
 
4. Mengolah, menalar, 
dan menyaji, dalam 
ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri dan 
mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah 
keilmuan.  
 
Kelas XI  
 
 
4. Mengolah, menalar, 
dan menyaji, dalam 
ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri serta 
bertindak secara efektif 
dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda 
sesuai kaidah keilmuan.  
 
Kelas XII   
memecahkan masalah.  
 
4. Mengolah, menalar, 
menyaji, dan mencipta 
dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak 
terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri serta 
bertindak secara efektif 
dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda 
sesuai kaidah keilmuan.  
 
Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial, dicapai melalui 
pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, 
pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik 
mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. 
 
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 
proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai 
pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih 
lanjut. 
 
Perumusan KD didasarkan pada beberapa asumsi tentang bahasa 
fungsional, termasuk konsep genre, sebagai berikut.  
 Bahasa Inggris perlu dipelajari untuk dapat berfungsi bagi kehidupan 
peserta didik sehari-hari, dalam berbagai bentuk teks.
 Teks adalah alat komunikasi dan berpikir.
 Teks memiliki sifat bermakna dan mempunyai tujuan untuk 
melaksanakan suatu fungsi sosial.
 Berdasarkan rumusan KI 3 (pengetahuan), tujuan komunikatif 
adalah untuk mengomunikasikan informasi faktual (terkait dengan 
topik komunikasi), informasi prosedural (terkait dengan langkah-
langkah melaksanakan suatu proses), dan informasi konseptual 
(terkait dengan pemahaman terhadap fungsi sosial, struktur, dan 
unsur kebahasaan teks)
 Genre memberikan kerangka pembentukan teks yang terdiri atas tiga 
aspek: (1) tujuan atau fungsi sosial yang hendak dicapai, dengan 
menggunakan (2) struktur teks dan (3) unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan tuntutan kontekstual.
 Secara kontekstual, teks menyesuaikan fungsi, struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya dengan (1) topik pembicaraan, (2) hubungan 
fungsional antarpeserta komunikasi, (3) moda komunikasi yang 
digunakan (misalnya lisan atau tulis).
 Struktur teks dan unsur kebahasaan yang menjadi penciri dasar 
setiap jenis teks (genre) akan disesuaikan dengan keunikan setiap 
konteks yang dihadapi, sehingga teks yang termasuk dalam setiap 
genre akan beragam dari konteks ke konteks.
 Pengguna bahasa akan terus menerus dihadapkan pada masalah 
untuk memilih dan menentukan isi dan bentuk teks yang sesuai 
dengan konteks yang dihadapi. Oleh karena itu, berkomuniasi 
merupakan rangkaian tindakan problem solving, eksplorasi dan 





Berdasarkan berbagai asumsi tersebut, KD kemudian dirumuskan untuk 
penggunaan bahasa Inggris pada tiga jenis teks yaitu (1) interpersonal, (2) 
transaksional, dan (3) fungsional. Dalam teks interpersonal teks 
berfungsi untuk menjaga hubungan interpersonal; dalam teks 
transaksional teks berfungsi untuk bertukar informasi, barang dan jasa; 
dalam teks fungsional teks berfungsi untuk melaksanakan tugas atau 
pekerjaan tertentu. 
 
Kompetensi untuk setiap jenis teks dirumuskan dengan acuan berbasis 
genre. Artinya, teks harus dipelajari sebagai alat untuk melaksanakan 
fungsi sosial secara kontekstual yang terkait langsung dengan kehidupan 
peserta didik sebagai remaja terpelajar dalam berinteraksi dengan 
lingkungan sekitarnya, secara lisan maupun tertulis. Kualitas teks dilihat 
dari kesesuaian struktur teks dan unsur kebahasaan dengan fungsi teks 
dalam konteks penggunaannya tersebut. Ketiga aspek genre inilah yang 
digunakan untuk menetapkan materi pembelajaran setiap jenis teks. 
 
Pada jenjang SMA/MA/SMAK/MAK, pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif dipelajari pada tataran berpikir ‘memahami’ 
(khususnya mengidentifikasi, membandingkan, dan menafsirkan) dan 
tataran ‘menerapkan’. Keterampilan menggunakan teks terwujud dalam 
tindakan komunikatif menangkap makna melalui menyimak dan 
membaca, dan menyusun teks melalui berbicara dan menulis, yang 
semuanya terintegrasi untuk melaksanakan fungsi sosial yang sama. 
Khusus untuk setiap teks transaksional, diberikan penekanan khusus 
untuk mengaitkan dengan pembelajaran kosa kata dan tata bahasa yang 
menjadi penciri dasar setiap jenis teks. 
 
Berikut adalah daftar teks yang tercakup dalam kurikulum jenjang 
SMA/MA/SMAK/MAK, Bahasa Inggris (Umum). 
 
 
TEKS INTERAKSI INTERPERSONAL  
 
- Ucapan selamat dan memuji bersayap (extended), serta menanggapinya (10) 
 
TEKS INTERAKSI TRANSAKSIONAL 
 
- Jati diri, dengan memperhatikan unsur kebahasaan pronoun, subjective, 
objective, possessive (10)  
- Niat melakukan suatu tindakan/kegiatan, dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan kata kerj bantu modal be going to, would like to (10) 
- Keadaan/tindakan/kegiatan/kejadian yang dilakukan/terjadi di waktu 
lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya, dengan 
memperhatikan kata kerja dalam bentuk simple past tense vs present perfect 
tense (10)  
- Saran dan tawaran, dengan memperhatikan kata kerja bantu modal should 
dan can (11)  
- Pendapat dan pikiran, dengan memperhatikan unsur kebahasaani think, I 
suppose, in my opinion (11) 
- Hubungan sebab akibat, dengan memperhatikan unsur kebahasaan because 
of ..., due to ..., thanks to ... (11) 
- Keadaan/tindakan/kegiatan/ kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya 
dalam teks ilmiah, dengan memperhatikan kata kerja dalam bentuk passive 
voice (11)  
- Menawarkan jasa, dengan memperhatikan ungka[pan May I help you?, What 
can I do for you? What if ...? (12) 






kebahasaan if dengan imperative, can, should (12)  
 
TEKS FUNGSIONAL KHUSUS  
 
- Pemberitahuan (announcement), terkait kegiatan sekolah (10) 
- Lirik lagu terkait kehidupan remaja sma/ma/smk/mak /smk/mak (10) 
- Undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait 
kegiatan sekolah/tempat kerja (11) 
- Surat pribadi, terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya (11) 
- Lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA/MA/SMK/MAK (11) 
- Surat lamaran kerja (12) 
- Teks caption menyertai gambar/foto/tabel/grafik/bagan (12) 
- Manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat (tips) (12) 
- Lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA/MA/SMK/MAK (12)  
 
TEKS FUNGSIONAL  
 
- Teks deskriptif, terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal(10) 
- Recount, terkait peristiwa bersejarah (10) 
- Naratif, terkait legenda rakyat (10) 
- Eksposisi analitis terkait isu aktual. (11) 
- Explanation terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam 
mata pelajaran lain di kelas xi (11)  
- Prosedurdalambentuk manual (12) 
- News itemterkait berita sederhana dari koran/radio/tv (12)  
 



























Gambar 1. Pengembangan Silabus Bahasa Inggris 
 
Gambar di atas mengilustrasikan bahwa secara umum, kurikulum 
bahasa Inggris dikembangkan mengacu pada Kompetensi Inti (KI). KI 
meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang selanjutnya 
menghasilkan Kompetensi Dasar (KD). Pengembangan KD diharapkan 
mampu menghasilkan peserta didik yang mampu melakukan tindakan 
Bahasa secara interpersonal, transaksional, dan fungsional dalam 
kegiatan menangkap dan menyusun makna yang dapat direalisasikan 
dalam berbagai jenis teks untuk mencapai fungsi sosial dengan 
menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang sesuai dengan 




kolaboratif, terbimbing, dan menumbuhkan kemandirian pada peserta 
didik. 
 
E. Pembelajaran dan Penilaian 
 
1. Pembelajaran  
Kurikulum 2013 mengutamakan pendekatan saintifik (mengamati, menanya, 
mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan), didukung 
oleh beberapa pendekatan inovatif lainnya, seperti problem-based learning, 
discovery learning, explorative learning, project-based learning, dan sebagainya, 
yang semuanya kurang lebih mengacu pada makna ‘alami, sesuai fitrah 
manusia’: terpusat pada peserta didik, autentik, kontekstual, dan bermakna 
bagi kehidupan peserta didik sehari-hari. 
 
Pendekatan-pendekatan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran 
bahasa Inggris berbasis genre atau teks, yang menjadi dasar dari silabus ini, 
yang berdasarkan pada serangkaian konsep tentang bahasa, fungsi, serta 
penggunaannya seperti yang diuraikan sebelumnya. Pembelajaran diperlukan 
untuk mendorong peserta didik bersikap mandiri, aktif terlibat dalam proses 
pembelajaran, bekerjasama dengan teman, berpikir eksploratif dan kritis, dan 
secara proaktif memperoleh bimbingan dan arahan dari guru. 
 
Berdasarkan berbagai pendekatan tersebut di atas, pembelajaran Bahasa 
Inggris perlu mencakup beberapa bentuk kegiatan berikut ini.  
 Tujuan untuk melaksanakan fungsi sosial. Teks-teks yang diucapkan, 
disimak, dibaca, dan ditulis peserta didik diarahkan untuk 
melaksanakan fungsi sosial secara autentik atau mendekati autentik 
dalam hal sumber maupun penggunannya. Melalui kegiatan inilah 
peserta didik akan menemui masalah atau kesulitan yang autentik 
juga.
 Proses pembelajaran mencakup kegiatan mengamati, menanya, 
mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi, dan 
mengomunikasikan. Dalam melaksanakan setiap kegiatan tidak 
menutup kemungkinan dilakukannya langkah-langkah lainnya. 
Misalnya, kegiatan menanya dapat langsung dilakukan pada tahap 
pengamatan, bahkan sampai pada kegiatan mengumpulkan 
informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Ketika 
mengumpulkan informasi, bisa saja muncul hal-hal yang 
mengharuskan peserta didik untuk memperbaiki pengamatannya.
 Proses pembelajaran dilakukan melalui proses pembiasaan dan 
pembudayaan, dengan menggunakan banyak contoh dan keteladanan 
dalam ketepatan dan keberterimaan isi makna maupun struktur teks 
dan unsur kebahasaan dari teks yang diucapkan, disimak, dibaca, 
ditulis, termasuk perilaku dalam konteks penggunaannya.
 Proses pembelajaran memadukan inisiatif dan keaktifan diri, kerja 
sama dalam kelompok, dan bimbingan profesional dari guru
 Pembelajaran juga mencakup pengembangan kemampuan menyusun 
langkah kerja dalam melaksanakan setiap tugas, termasuk dalam 
menggunakan alat-alat seperti tabel, bagan, power point, peralatan 
audio/visual, dsb.
 Pembelajaran juga mencakup pengembangan kemampuan menanya, 
termasuk bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui, 
mempertanyakan hal-hal yang sudah mapan, dsb.
 
Pembelajaran yang efektif dapat terwujud hanya apabila didukung oleh 
proses penilaian yang efektif juga. Penilaian merupakan bagian integral 




pembelajaran. Tujuan melaksanakan penilaian pada dasarnya adalah 
membantu dan memberikan arahan dan balikan pada peserta didik 
selama dan setelah proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan 
pembelajaran sebagaimana diharapkan. 
 
2. Penilaian 
Penilaian proses dan hasil belajar dilaksanakan berdasarkan prinsip-
prinsip berikut ini.  
 Penilaian dilakukan secara integratif, mencakup sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan dalam menggunakan bahasa Inggris lisan dan tulis 
secara kontekstual sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya.
 Penilaian sikap difokuskan pada sikap yang tampak dalam bentuk 
perilaku selama proses belajar berkomunikasi secara lisan dan tulis 
dengan bahasa Inggris di dalam dan di luar kelas, seperti kejujuran, 
kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, toleransi, kerjasama, dan 
kesantunan.

F. Kontekstualisasi Pembelajaran Sesuai dengan Kondisi Lingkungan dan 
Peserta Didik 
 
Kegiatan Pembelajaran pada silabus dapat disesuaikan dan diperkaya 
dengan konteks daerah atau sekolah, serta konteks global untuk 
mencapai kualitas optimal hasil belajar pada peserta didik. Tujuan 
kontekstualisasi pembelajaran ini adalah agar peserta didik tetap 
berada pada budayanya, mengenal dan mencintai alam dan sosial di 
sekitarnya, dengan perspektif global sekaligus menjadi pewaris bangsa 
sehingga akan menjadi generasi tangguh dan berbudaya Indonesia. 
 
Pembelajaran Bahasa Inggris perlu disesuaikan dengan kebutuhan 
belajar peserta didik, namun tetap harus disesuaikan dengan kondisi 
dan situasi belajar setempat. Sebagai contoh, meskipun penggunaan alat 
elektronik (seperti radio, komputer, LCD) secara ideal perlu digunakan, 
namun jika di sekolah tidak tersedia, maka perlu dicarikan cara lain. 
Kegiatan menyimak cerita dapat dilakukan dengan cara guru langsung 
membacakannya. Cara ini mungkin justru lebih autentik digunakan 
daripada menggunakan alat audio yang sebenarnya sudah tersedia di 
sekolah. 
 
Terkait dengan jenis teks, misalnya teks deskriptif, peserta didik yang 
tinggal di daerah wisata perlu diarahkan untuk belajar mendeskripsikan 
dan mempromosikan lingkungan alam, tempat-tempat wisata, makanan 
khas, hasil perkebunan, dan kerajinan budaya setempat. Teks untuk 
pembelajaran passive voice diarahkan untuk mendeskripsikan hasil 
kerajinan setempat. Teks report dapat dipakai untuk belajar membuat 



















II. KOMPETENSI DASAR, MATERI, DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
 
A. Kelas: X 
 
Alokasi waktu : 2 jam pelajaran/minggu 
 
Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak 
langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan 
Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya 
sekolah dengan memperhatikan karaktersitik mata pelajaran serta kebutuhan 
dan kondisi peserta didik. 
 
Penumbuhan dan pengembangan Kompetensi Sikap dilakukan sepanjang 
proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 
guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 
 
Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan 
sebagai berikut ini. 
 
Kompetensi Dasar  
 
3.1 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur 




dan tulis yang 
melibatkan 
tindakan memberi 
dan meminta  
informasi terkait 
jati diri dan 
hubungan 
keluarga, sesuai 








4.1 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional lisan 





informasi terkait  
jati diri, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial,  
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan  
sesuai konteks  
 
Materi Pembelajaran  
 
 Fungsi Sosial 
Mengenalkan, menjalin 
hubungan interpersonal 








- Sebutan anggota 
keluarga inti dan yang 
lebih luas dan orang-
orang dekat lainnya; 
hobi, kebiasaan  
- Verba: be, have, go, 
work, live (dalam simple 
present tense)  
- Subjek Pronoun: I, You, 
We, They, He, She, It 
- Kata ganti possessive 
my, your, his, dsb. 
- Kata tanya Who? Which? 
How? Dst.  
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb.  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan  
 Topik
Deskripsi diri sendiri 
sebagai bagian dari 
keluarga dan masyarakat 
yang dapat 
menumbuhkan perilaku  
 
Kegiatan Pembelajaran  
 
- Menyimak dan 
menirukanbeberapa 
contoh interaksi terkait 
jati diri dan hubungan 
keluarga, dengan 
ucapan dan tekanan 
kata yang benar  
- Mengidentifikasi 
ungakapan-ungkapan 
penting dan perbedaan 
antara beberapa cara 
yang ada  
- Menanyakan hal-hal 
yang tidak diketahui 
atau yang berbeda. 
- Mempelajari contoh 
teks interaksi terkait 




- Saling menyimak dan 
bertanya jawab tentang 
jati diri masing-masing 
dengan teman-temannya  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 




Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran 
  
 yang termuat di KI 
   
 
Kegiatan Pembelajaran  
 
3.2 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks  
interaksi 
interpersonal lisan 













4.2 Menyusun teks  
interaksi 
interpersonal lisan 












struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks  
 
3.3 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur 
















kebahasaan be  
going to, would like  
 
 Fungsi Sosial Menjaga 
hubungan 
interpersonal dengan 









- Ungkapan memberikan 




- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb.  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 




Interaksi antara guru 
dan peserta didik di 
dalam dan di luar kelas 
yang melibatkan ucapan 
selamat dan pujian yang 
dapat menumbuhkan 












(diharapkan atau di luar 
dugaan)  
 Unsur Kebahasaan
- Ungkapan pernyataan 
niat yang sesuai, 
dengan modalbe going 
to, would like to  
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb.  
- Ucapan, tekanan kata,  
 








ucapan dan tekanan 
kata yang benar  




selamat dan pujian 




- Menentukan ungkapan 
yang tepat secara 
lisan/tulis dari berbagai 




dalam interaksi dengan 
guru dan teman secara 
alami di dalam dan di 
luar kelas.  
- Melakukan refleksi 







- Mencermati beberapa 
contoh interaksi terkait 
niat melakukan suatu 
tindakan/kegiatan 
dalam/dengan tampilan 
visual(gambar, video)  
- Mengidentifikasidengan 
menyebutkan persamaan 
dan perbedaan dan dari 
contoh-contoh yang ada 
dalam video tersebut, 
dilihat dari isi dan cara 
pengungkapannya  
- Bertanya jawab tentang 
pernyataan beberapa 
tokoh tentang rencana 
melakukan perbaikan  
- Bermain game terkait 
dengan niat 




Kompetensi Dasar   
to)   
4.3 Menyusun teks  
interaksi 
transaksional lisan 
dan tulis pendek 
dan sederhana 










struktur teks, dan  
unsur kebahasaan 
yang benar dan 




struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks  



















fungsi sosial,  
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan  
teks deskriptif,  
lisan dan tulis, 
pendek dan  
sederhana terkait 




4.4.2 Menyusun teks 
deskriptif lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana, terkait 
tempat wisata dan 
bangunan  
Materi Pembelajaran  
 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan   
 Topik
Interaksi antara guru dan 
peserta didik di dalam dan 
























Dapat mencakup  
- Identifikasi (nama 
keseluruhan dan 
bagian)  
- Sifat (ukuran, warna, 
jumlah, bentuk, dsb.)  
- Fungsi, manfaat, 
tindakan, kebiasaan  
 Unsur kebahasaan
- Kosa kata dan istilah 
terkait dengan tempat 
wisata dan bangunan 
bersejarah terkenal  
- Adverbia terkait sifat 
seperti quite, very, 
extremely, dst. 
- Kalimat dekalraif dan 
interogatif dalam tense 
yang benar 
- Nomina singular dan 
plural secara tepat, 
dengan atau tanpa a, 
the, this, those, my, 
their, dsb.  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 




Deskripsi tempat wisata  





dalam interaksi dengan 
guru dan teman secara 
alami di dalam dan di 
luar kelas.  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 






















ucapan, dan tekanan 
kata yang benar.  
- Mencermati danbertanya 
jawab tentang contoh 
menganalisisdeskripsi 
dengan alat seperti 




deskripsi tempat wisata 
dan bangunan lain  
- Mencermati cara 
mempresentasikan hasil 
analisis secara lisan, 
mempraktekkan di dalam 
kelompok masing-
masing, dan kemudian 
mempresentasikan di 
kelompok lain  
- Mengunjungi tempat 
wisata atau bangunan 
bersejarah untuk 
menghasilkan teks 
deskriptif tentang tempat 
wisata atau bangunan 
bersejarahsetempat.  
- Menempelkan teks di 
dinding kelas dan 
bertanya jawab dengan 










struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
secara benar dan 
sesuai konteks   
3.5 Membedakan 
fungsi sosial,  























struktur teks, dan 
unsur kebahasaan  















struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
secara benar dan 
sesuai konteks  
 
3.6 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur  
kebahasaan teks 
interaksi 
transaksional lisan  
dan tulis yang  
Materi Pembelajaran  
 
dan bangunan bersejarah  
yang dapat  
menumbuhkan perilaku  






 Fungsi Sosial Menjalin 
hubungan interpersonal 
dan akademik antar 




- Istilah khusus terkait 
dengan jenis 
pemberitahuannya  
- Informasi khas yang 
relevan 




- Ungkapan dan kosa 




- Nomina singular dan 
plural secara tepat, 
dengan atau tanpa a, 
the, this, those, my, 
their, dsb.  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 





kejadian yang dapat 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI 

 Multimedia
Layout dan dekorasi yang 












 Struktur Teks 
Kegiatan Pembelajaran  
 
guru) yang datang 
membacanya  
- Melakukan refleksi 












ucapan, dan tekanan 
kata yang benar.  
- Bertanya dan 
mempertanyakan 
tentang persamaan dan 
perbedaan fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur 
kebahasaannya  
- Mencermati danbertanya 
jawab tentang contoh 
menganalisisdeskripsi 




teks pemberitahuan lain  
- Membuat teks 
pemberitahuan 
(announcement) untuk 
kelas atau teman 
- Melakukan refleksi 





















- Menyimak dan 
menirukan beberapa 
contoh percakapan 
terkait dengan intonasi, 
ucapan dan tekanan 
kata yang tepat  















di waktu lampau 
yang merujuk 







past tense vs 
present perfect  
tense) 
 
4.6 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional, lisan 

















struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 




struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks 















- Kalimat deklaratif dan 
interogative dalam 
simple past tense, 
present perfect tense.  
- Adverbial dengan 
since, ago, now; klause 
dan adveribial 
penunjuk waktu 
- Nomina singular dan 
plural secara tepat, 
dengan atau tanpa a, 
the, this, those, my, 
their, dsb.  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 





kejadian, peristiwa yang 
dapat 
menumbuhkanperilaku 


































- orientasi ulang 
 
 Unsur Kebahasaan 
Kegiatan Pembelajaran  
 
percakapan tersebut dan 
peserta didik 
menuliskannya dalam 
buku catatannya untuk 
kemudianbertanya 
jawab terkait perbedaan 
dan persamaan makna 
kalimat-kalimat yang 
menggunakan kedua 
tense tersebut  
- Membaca beberapa teks 
pendek yang 
menggunakan kedua 






beberapa teks terkait.  
- Mencermati beberapa 
kalimat rumpang untuk 
menentukan tense yang 
tepat untuk kata kerja 
yang diberikan dalam 
kurung  
- Diberikan suatu kasus, 
peserta didik membuat 
satu teks pendek dengan 
menerapkan kedua 
tense tersebut  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 















- Menyimak guru 
membacakan peristiwa 
bersejarah, menirukan 
bagian demi bagian 
dengan ucapan dan 
temakan kata yang 
benar, dan bertanya 
jawab tentang isi teks  
- Menyalin teks tsb dalam 
buku teks masing-
masing mengikuti 
seorang siswa yang 
menuliskan di papan 




Kompetensi Dasar   






fungsi sosial,  
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan  
teks recount lisan  




4.7.2 Menyusun teks 
recount lisan dan  






struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
secara benar dan 




fungsi sosial,  
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks 
naratif lisan dan 













teks, dan unsur 
kebahasaan teks 




Materi Pembelajaran  
 
- Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam simple 
past, past continuous, 
present perfect, dan 
lainnya yang diperlukan  
- Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, when, at 
last, finally, dsb.  
- Adverbia dan frasa 
preposisional penujuk 
waktu  
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb.  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 




Peristiwa bersejarah yang 
dapat menumbuhkan 



















dalamsimple past tense, 
past continuous, dan 
lainnya yang relevan  
- Kosa kata: terkait 
karakter, watak, dan 
setting dalam legenda 
- Adverbia penghubung 
dan penujuk waktu  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 




Cerita legenda yang dapat 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI 
 
Kegiatan Pembelajaran  
 
jawab terkait fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
dalam teks  
- Mencermati analisis 
terhadap fungsi sosial, 
rangkaian tindakan dan 
kejadian dengan 
menggunakan alat 
seperti tabel, bagan, dan 
kemudian mengerjakan 
hal sama dengan teks 
tentang peristiwa 




bersejarah di Indonesia  
- Menempelkan 
karyanya di dinding 
kelas dan bertanya 
jawab dengan pembaca 
(siswa lain, guru) yang 
datang membacanya  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajar.  
- Menyimak guru 
membacakan legenda, 
sambil dilibatkan 
dalam tanya jawab 
tentang isinya  
- Didiktekan guru 
menuliskan legenda 
tersebut dalam buku 
catatan masing-masing, 
sambil bertanya jawab 
terkait fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang ada  
- Dalam kelompok 
masing-masing berlatih 
membacakan legenda 
tsb dengan intonasi, 
ucapan dan tekanan 
kata yang benar, dengan 
saling mengoreksi  
- Membaca satu legenda 
lain, bertanya jawab 





legenda yang ditanyakan  
- Melakukan refleksi 
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3.9 Menafsirkan fungsi 







4.9 Menangkap makna 
terkait fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan secara 





Materi Pembelajaran  
 
 Fungsi sosial 
Mengembangkan nilai-




- Kosa kata dan tata 
bahasa dalam lirik lagu 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan  
 Topik
Hal-hal yang dapat 
memberikan keteladanan 
dan menumbuhkan 
perilaku yang termuat di 
KI  
Kegiatan Pembelajaran  
 
- Membaca, menyimak, 
dan menirukan lirik 
lagu secara lisan  
- Menanyakan hal-hal 
yang tidak diketahui 
atau berbeda 
- Mengambil teladan dari 
pesan-pesan dalam lagu 
- Menyebutkan pesan 
yang terkait dengan 
bagian-bagian tertentu 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 
hasil belajarnya  
 
 
B. Kelas: XI 
 
Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran/minggu 
 
Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak 
langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan 
Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya 
sekolah dengan memperhatikan karaktersitik mata pelajaran serta kebutuhan 
dan kondisi peserta didik. 
 
Penumbuhan dan pengembangan Kompetensi Sikap dilakukan sepanjang 
proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 
guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 
 
Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan 
sebagai berikut ini. 
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3.1 Menerapkan fungsi  
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks 
interaksi 
transaksional lisan  




informasi terkait  





kebahasaan should,  
can) 
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 FungsiSosial Menjaga 
hubungan 
interpersonal dengan 










- Ungkapan yang 
menunjukkan saran 
dan tawaran, dengan 
modal should dan can  
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb.  
 
Kegiatan Pembelajaran  
 
- Menyimak, membaca, 
dan menirukan, guru 
membacakan beberapa 
teks pendek berisisaran 
dan tawaran dengan 
ucapan dan tekanan 
kata yang benar  
- Menanyakan hal-hal 
yang tidak diketahui 
atau yang berbeda  
- Menentukan modal yang 
tepat untuk diisikan ke 
dalam kalimat-kalimat 
rumpang  
- Diberikan beberapa 
situasi, membuat 
beberapa saran dan 
tawaran yang sesuai 
secara tertulis kemudian 




Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran 
    
transaksional, lisan - Ucapan, tekanan kata, - Melakukan pengamatan 
dan tulis, pendek intonasi, ejaan, tanda  di lingkungan sekolah 
dan sederhana, baca, dan tulisan  dan sekitarnyauntuk 
yang melibatkan tangan  membuat serangkaian 
tindakan memberi 
 Topik 
 saran dan tawaran 
dan meminta  untuk memperbaikinya 
Situasi yang 
 
informasi terkait - Melakukan refleksi 
saran dan tawaran, memungkinkan  tentang proses dan hasil 
dengan pemberian saran dan  belajarnya 
memperhatikan tawaran melakukan   
fungsi sosial, tindakan yang dapat   
struktur teks, dan menumbuhkan perilaku   
unsur kebahasaan yang termuat di KI   
yang benar dan    
sesuai konteks    
    
  
3.2 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks  
interaksi 
transaksional lisan 
dan tulis yang 
melibatkan 





dengan konteks  
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur  
kebahasaan I think, 
I suppose, in my 
opinion) 
 
4,2 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional, lisan  









fungsi sosial,  
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan  




struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks  
 
 Fungsi Sosial Menjaga 
hubungan 
interpersonal dengan 









- Ungkapan menyatakan 
pendapat I think, I 
suppose, in my opinion 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan 
 
 Topik Situasi yang 
memungkinkan 
munculnya pernyataan 
tentang pendapat dan 
pikiran yang dapat 
menumbuhkan 
















dalam media visual 
(gambar atau video) yang 
melibatkan pernyataan 
pendapat dan pikiran  








- Bertanya dan 
mempertanyakan 
tentang hal-hal yang 
tidak diketahui atau 
berbeda  
- Diberikan beberapa 
situasi peserta didik 
menyatakan pendapat 
dan pikirannya yang 
sesuai secara tertulis 
kemudian dibacakan ke 
kelas  
- Melakukan pengamatan 
di lingkungan daerahnya 
dan sekitarnyadan 
kemudian menyatakan 
pendapat dan pikirannya 
terkait dengan upaya 
menjaga, memelihara dan 
memperbaikinya  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajar  
- Mencermati dan 
menemukan perbedaan 
dan persamaan dari 
beberapa undangan 
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khusus dalam  
















struktur teks, dan  
unsur kebahasaan 
teks khusus dalam 
bentuk undangan 
resmi lisan dan 





4.3.2 Menyusun teks 
khusus dalam  
bentuk undangan 







struktur teks, dan 
unsur kebahasaan,  
secara benar dan  
sesuai konteks   
3.4 Membedakan 
fungsi sosial, 








isu aktual, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya  





fungsi sosial,  
Materi Pembelajaran  
 







- Ungkapan dan istilah 
yang digunakan dalam 
undangan resmi  
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 




Acara formal yang terkait 
dengan sekolah, rumah, 
dan masyarakat yang 
dapatmenumbuhkan 
























 Struktur Teks 
Dapat mencakup
- Pendapat/pandangan 





- Ungkapan seperti 
I believe, I think  
- Adverbia first, 
second, third …  
- Kata sambungTherefor, 




acara yang berbeda 
 
- Mengidentifikasi dan 
menyebutkan bagian-
bagian dari undangan 
dengan ucapan dan 
tekanan kata yang benar  
- Mencermati beberapa 




yang digunakan  
- Diberikan beberapa 
undangan resmi yang 
tidak lengkap, dan 
kemudian 
melengkapinya dengan 
kata dan ungkapan yang 
sesuai  
- Diberikan deskripsi 
tentang acara yang akan 
dilaksanakan, dan 
kemudian membuat 
undangan resminya  
- Menempelkan undangan 
di dinding kelas dan 
bertanya jawab dengan 
pembaca (siswa lain, 
guru) yang datang 
membacanya  
- Melakukan refleksi 











- Membaca dua teks 
eksposisi analitis 
tentang isu-isu aktual 
yang berbeda.  




jawab, dan kemudian 
menerapkannya untuk 
menganalisis satu teks 
lainnya  
- Mencermati rangkaian 
kalimat yang masing-
masing merupakan 
bagian dari tiga teks 
eksposisi yang dicampur 
aduk secara acak, untuk 
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struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
teks eksposisi 
analitis lisan dan 
tulis, terkait isu 
aktual  
4.4.2 Menyusun teks 
eksposisi analitis 




struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
secara benar dan 













3.5 Menerapkan fungsi  
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks 
interaksi 
transaksional lisan  









pelakunya dalam  







4.5 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional lisan 







tanpa perlu  
Materi Pembelajaran  
 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb.  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 




Isu-isu aktual yang 
perlu dibahas yang 
menumbuhkan perilaku 




























- Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam 
passive voice  
- Preposisiby 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 






yang terkait dengan 
mata pelajaran lain yang 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI  




menjadi tiga teks 
eksposisi analitis yang 
koheren, seperti aslinya  
- Membacakan teks-teks 
eksposisi tsb dengan 
suara lantang di 
depan kelas, dengan 
ucapan dan tekanan 
kata yang benar  
- Membuat teks eksposisi 
menyatakan 
pandangannya tentang 
satu hal di sekolah, desa, 
atau kotanya.  
- Menempelkan teks tsb 
di dinding kelas dan 
bertanya jawab dengan 
pembaca (siswa lain, 
guru) yang datang 
membacanya  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajarnya 
 
- Membaca dan 
mencermati beberapa 
deskripsi tentang produk 





- Membacakan deskripsi 
setiap produk budaya 
secara lisan di depan 
kelas secara bermakna 
dengan ucapan dan 
tekanan yang benar  
- Melengkapi teks tentang 
suatu produk yang kata 
kerjanya banyak yang 
dihilangkan dengan kata 
kerja yang makna tepat 
berbentuk pasif, dengan 
grammar dan ejaan yang 
benar  
- Membacakan deskripsi 
setiap produk budaya 
yang sudah lengkap di 
depan kelas secara 
bermakna dengan 
ucapan dan tekanan 
yang benar  
- Melakukan refleksi 










teks ilmiah, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks   
3.6 Membedakan  
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks 





informasi terkait  
kegiatan diri 











struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 




sendiri dan orang 
sekitarnya  





sendiri dan orang 
sekitarnya, lisan 
dan tulis, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
secara benar dan 
sesuai konteks  

















 Struktur Teks 
Dapat mencakup
- Tempat dan tanggal 
- Penerima 
- Sapaan 




- Ungkapan keakraban 
yang lazim digunakan 
dalam surat pribadi 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 





hallain yang terkait 
dengan sekolah, rumah, 
dan masyarakat yang 
dapat menumbuhkan 
perilaku yang termuat di 
KI  













- Menyimak dan 
menirukan guru 
membacakan 
beberapa contoh surat 
pribadi dengan 
ucapan, dan tekanan 
kata yang benar.  
- Membaca dengan suara 
lantang dan bermakna, 
dengan ucapan dan 
tekanan kata yang benar  
- Mencermati satu tabel 
yang menganalisis 
unsur-unsur eksposisi, 
bertanya jawab, dan 
kemudian 
menerapkannya untuk 
menganalisis dua surat 
pribadi lainnya  
- Mencermati rangkaian 
kalimat yang masing-
masing merupakan 
bagian dari tiga surat 
pribadi yang dicampur 
aduk secara acak, untuk 
kemudian bekerja sama 
mengelompokkan dan 
menyusun kembali 
menjadi tiga surat 
pribadi yang koheren, 
seperti aslinya  
- Membuat surat pribadi 
untuk satu orang teman 
di kelas tentang suatu 
hal yang relevan, dan 
kemudian membalasnya  
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajar  
 
3.7 Menerapkan fungsi  
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks 
interaksi 
transaksional lisan  
  
 Fungsi Sosial - Menyaksikan/menyimak 
Menjelaskan, memberikan beberapa interaksi dalam 
media visual (gambar alasan, mensyukuri, dsb. 
atau video) yang 
 Struktur Teks melibatkan 
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because of ..., due 
to ..., thanks to ...)  
4.7 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional lisan 









struktur teks, dan 
unsur kebahasaan  
yang benar dan  










dan tulis dengan 
memberi dan 
meminta informasi 
terkait gejala alam 
atau sosial yang 
tercakup dalam 
mata pelajaran lain 
di kelas XI, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya  




teks, dan unsur  
kebahasaan teks 
explanation lisan 
dan tulis, terkait 
gejala alam atau 
sosial yang  
tercakup dalam  







- Kata yang menyatakan 
hubungan sebab akibat: 
because of ..., due to ..., 
thanks to ...  
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 





tindakan di sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang layak dibahas 
melalui sebab akibat 
yang dapat 
menumbuhkan perilaku 














 Struktur Teks 
Dapat mencakup:
- fenomena 
- identitas gejala 
- rangkaian penjelasan 
 
 Unsur Kebahasaan
- Adverbia first, then, 
following, finally  
- Hubungan sebab-akibat 
(if –then, so, as a 
consequence, since, due 
to, because of, thanks to  
- Kalimat pasif, 
dalamtenses yang 
present 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
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- Mengidentifikasi dan 
menyebutkan situasi 
yang memunculkan 




- Bertanya dan 
mempertanyakan 
tentang hal-hal yang 
tidak diketahui atau 
berbeda  
- Diberikan beberapa 
situasi peserta didik 




dibacakan ke kelas  
- Melakukan pengamatan 









- Melakukan refleksi 
tentang proses dan hasil 
belajar  
- Membaca beberapa teks 
information report terkait 
mata pelajaran lain di 
Kelas IX  
- Menggunakan alat 
analisis, mengidentifikasi 
bagian-bagian struktur 
teks report dan 
mengamati cara 
penggunaanya, seperti 
yang dicontohkan  
- Bertanya jawab tentang 
beberapa teks lain lagi 
dengan topik yang 
berbeda  
- Mengumpulkan 
informasi dari berbagai 
sumber untuk membuat 
teks-teks tentang 
fenomena alam pendek 
dan sederhana.  
- Menempelkan teks 
masing-masing di 
dinding kelas untuk 
dibaca temannya  
- Mempresentasikan 
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